












In recent years, regular classes enrolled by children with remarkable diffi culties in learning and/or behavior but no 
delay in intellectual development are increasing. So, special educational support for the children has become diffi cult to 
perform in the classes. In our research, we selected two effective programs from the nine learning programs conducted 
in the school with resource rooms. And we also proposed the utilization in the class recreation for improving the group 
adaptability of the children in the regular class. In this paper, we reported the results of the practice in regular class of 
six grade in elementary school. As the results, we suggested that our proposed method was effective to the children that 
may have developmental disabilities with no delay in intellectual development but need special educational support en-
rolled in regular classes.
Keywords: school with resource rooms,   independence activity,   supplementary guidance of subjects,   
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学級レクを活用した通常学級に在籍する発達障害の可能性のある児童への支援
─通級指導教室における学習プログラムの活用─
Educational Support Using Class Recreations 
for Children with Potential Developmental Disabilities in Regular Classes










みを整備することが重要である 1）。例えば 2011年の S県においては，義務教育人口約 57万人のうち，特別


















































割合が 10.7％である。S県 F市内の小学校をこの割合で考えると表 3のような状況となる。
平成 29年
6月 1日現在の児童数
1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
1004 1036 956 999 1021 934 5950
10.7％に該当する人数（推計） 107.4 110.9 102.3 106.9 109.2 99.9 636.7




さらに，2016年度の S県内のいじめの認知件数は 9,092件になり，そのうち小学校が 6,708件，中学１年
生までは 1,100件前後で推移し，その後は学年が上がるごとに減少傾向にあることが文部科学省による調査
で報告された。いじめの様態別状況では，「冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる」


































































































































































































右手 20回 4.78 （0.42）
4.56 （0.68） 0.0 0.0 55.6 88.9
左手 20回 4.78 （0.42）
両手投げ上げ 4.67 （0.67）
片手投げ上げ
右手 20回 4.33 （0.67）






右手 20回 4.56 （0.50）




4.22 （0.63） 0.0 11.1 44.4 66.7
左手測定 （秒） -
拍手 （3× 20回） 3.88 （0.60）
スティックロード 3.25 （0.97）
⑤ペンシルドライブ 4.22 （0.79） 5.00 （0.00） 44.4 0.0 22.2 44.4
⑥ペグボード 3.78 （1.13） 4.44 （0.87） 33.3 0.0 22.2 66.7
⑦お話ししよう 3.50 （0.71） 4.33 （0.47） 11.1 22.2 0.0 55.6





































平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
①ビジョントレーニング（眼球運動） 2.44 1.64 5.00 0.00 4.41 ** 4.78 0.42
②フィンガートレーニング 1.89 1.45 5.00 0.00 6.07 ** 4.70 0.00
③ボールトレーニング 1.89 1.45 5.00 0.00 6.07 ** 4.50 0.47
④スティックトレーニング 2.11 1.59 5.00 0.00 5.12 ** 4.40 0.50
⑤ペンシルドライブ 1.78 1.47 5.00 0.00 6.18 ** 5.00 0.00
⑥ペグボード 1.89 1.45 4.89 0.31 6.00 ** 5.00 0.00
⑦お話ししよう 1.56 1.26 4.56 0.50 7.35 ** 4.56 0.68






























ション E2D312）を用いてワードクラウドを作成した。その結果を図 1，図 2に示す。
図１　紙風船づくりにおける各過程に関する感想のワードクラウド









































平均 標準偏差 平均 標準偏差
楽しかったか 4.37 1.17 4.74 0.61






























































































12） E2D3 - Data Visualization for All，http://e2d3.org/ja/，（参照 2017-10-31）
